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Abstract: Universities and colleges that accept diverse students need professional development for learning-
assistants who can take charge in various fields to support students.  The purpose of this article is to examine 
the possibilities and directions of professional development for learning-assistants in a trial training program 
that was held in August 2019.  In the training program, we had two sessions: (1) Clarify the activities and 
practices conducted by the learning-assistants according to their reflections, (2) Understand the learning-
assistant programs in their own universities.  The responses to questionnaire gave us vital information to 
improve their self-reflection, understand students’ support programs that universities provide, network with staff 
from other universities, and revealed the need to develop the two sessions into better programs for these 
assistants. 




















と 2 部のセッションの関連性等の今後の課題が得られた。 
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NACADA（The Global Community for Academic 
Advising）は，担当者の資質・能力として，「概念
（Conceptual）」「情報（Informational）」「関係性










































































日時：2019 年 8 月 24 日（土）10：00～17：00 
− 24 −
場所：立命館大学茨木キャンパス







0～1 年 1 名
2 年~5 年 4 名
6 年~10 年 5 名
11 年~15 年 1 名












































































































































図 3 大学全体で実施されている学習支援 
（グループワーク） 
 




習支援のうち，1 年生を対象として 11 の支援が挙
げられたのに対して，その他の学年については 3・





表 4 学習支援プログラム数 
対象 数 
全学生 49 
1 年生，1 年生（2 年生も可） 11 






































教員 7 名，職員 6 名である。それぞれが担ってい
る学習支援について，回答者の 6 人以上が回答し










 自身の業務の振り返りについて，表 6 に示す。 
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